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Abstract
The main purpose of this paper is to investigate the learning effects of English e-learning. 
We particularly focus on a consideration of e-learning contents and how students studying 
English with e-learning have developed their English ability.  In 2018, Komazawa Women's 
University adopted two kinds of e-learning contents in some required English classes for the 
first year students: Practical English 450 and TRACKER FOR THE TOEIC (R) L&R TEST; 
both of which are developed by Reallyenglish Japan Co.,Ltd.  Practical English 450 is a 
computer based program which focuses on the improvement of the so-called “four skills in 
English learning,” i.e. listening, speaking, reading, and writing.  In addition, TRACKER FOR 
THE TOEIC (R) L&R TEST was introduced to measure how students improve their English 
skills through Practical English 450.  As it is a TOEIC mock test, students can take it as if they 
were taking the real TOEIC test.
This paper particularly outlines （i）an overview of the two e-learning contents, （ii）how 
classes using the e-learning contents were organized, （iii）how students developed their English 
skills through the e-learning contents.  Furthermore, we would like to introduce some students 








科目として、前期に「英語 A Ⅰ」と「英語 B Ⅰ」、
後期に「英語 A Ⅱ」と「英語 B Ⅱ」という科
目が設置されている。「英語 A」では会話を中
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が学生に寄与する学習効果について、平成30年












































































































1 A good place to live
2 Buying a train ticket








11 Where things are
12 A famous sports person
a Farm animals and pets
b Wild animals






i Let's go shopping
j At the post office
k Making a complaint
l Asking for and giving recommendations
m At the bank
表２　Practical English 450（英語 B Ⅰミニコース）のレッスン内容



















































してOPEN THE GATE FOR THE TOEIC（R）
TEST（金星堂）というテキストも使用した。
た だ し、 授 業 内 で は あ く ま で も Practical 
English 450（英語 B Ⅰミニコース）に基づい
た活動を主とするため、このテキストは主に宿
題として学生に課した。




「TRACKER FOR THE TOEIC（R）L&R 
TEST 1」 お よ び「TRACKER FOR THE 
TOEIC（R）L&R TEST 2」について概観する。
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未修了者が４名いた以外は、ほぼすべての































　 こ の TRACKER FOR THE TOEIC（R）
L&R TEST 1および TEST 2は、Y クラスおよ
び Z クラスで、以下の日程で実施された。











共に TEST 1と TEST 2の間隔はおおむね２ケ
月である。
　続いて、TEST 1および TEST 2の各クラス
における平均点を概観する。Y クラスおよび Z
クラスの平均点は以下のとおりである。




表３　TRACKER FOR THE TOEIC L&R TEST （1 & 2）の概要

















指標として用意された TRACKER FOR THE 







Students Listening Reading Total
平均 2.68 32.5 35.18
表６　Y クラスにおける TEST 1および TEST 2における学生の伸び
Students Listening Reading Total
平均 6.52 3.26 9.78


























平均 234.3 149.4 383.8 平均 236.7 182.1 418.9
表４　Y クラスの TEST 1および TEST 2の平均点















平均 191.0 128.1 319.2 平均 198.5 132.8 331.3
表５　Z クラスの TEST 1および TEST 2の平均点
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グ は32.5と 飛 躍 的 に 伸 び て い る。 こ れ は、


























3. 1. Y クラス
　はじめに、学生 D について取り上げる3。 学
生 D は普段は物静かな印象を与える学生であ
るが、与えられた課題はしっかりとこなす真面
目な学生である。学生 D の TEST 1および
TEST 2におけるリスニング・リーディングの
スコア、および TEST 1から TEST 2の伸びは、
以下のとおりである。















D 220 135 355 D 275 230 505
表８　学生 D の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
D 55 95 150
表９　学生 D の TEST 1から TEST 2の伸び















取り組んでいた。学生 O の TEST 1および
TEST 2におけるリスニング・リーディングの
スコア、および TEST 1から TEST 2の伸びは、
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以下のとおりである。















S 180 115 295 S 265 180 445
表12　学生 S の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
S 85 65 150
表13　学生 S の TEST 1から TEST 2の伸び
































O 180 105 285 O 255 210 465
表10　学生 O の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
O 75 105 180
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W 190 95 285 W 265 160 425
表14　学生 W の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
W 75 65 140
表15　学生 W の TEST 1から TEST 2の伸び
ペアワークやグループワークも積極的に行うよ
うになり、成長の様子がうかがえた。学生 W














































た。学生 GG の TEST 1および TEST 2におけ
るリスニング・リーディングのスコア、および
TEST 1から TEST 2の伸びは、以下のとおり
である。
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表５にあるように、TEST 1における Z クラス
のリスニングの平均点は191.0、リーディング















することができた。学生 RR の TEST 1および
TEST 2におけるリスニング・リーディングの
スコア、および TEST 1から TEST 2の伸びは、
以下のとおりである。















RR 200 65 265 RR 250 145 395
表18　学生 RR の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
RR 50 80 130
表19　学生 RR の TEST 1から TEST 2の伸び















GG 170 145 315 GG 240 190 430
表16　学生 GG の TEST 1および TEST 2のスコア
Students Listening Reading Total
GG 70 45 115












て き た。 具 体 的 に は、 実 際 の コ ン テ ン ツ
（Practical English 450（英語 B Ⅰミニコース）、
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TRACKER FOR THE TOEIC（R）L&R 
TEST 1および TEST 2）、および学生の伸びと
いう２点に言及する形で論考した。Y クラス、































「英語 A Ⅱ」、「英語 B Ⅰ」、「英語 B Ⅱ」の
クラス編成を行った。
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